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製本出版 配 置 数
北 海 道 なし ＡＢＣ ＢＣ ＡＤ あり あり １０（３）
東 北 なし Ｃ Ｃ ＢＣＤ なし なし ８（３）
宮城教育 あり なし Ｃ Ｂ あり なし ４（１）
筑 波 あり Ａ ＡＣ ＡＢＤ あり あり １０（０）
千 葉 あり Ａ － ＣＤ なし なし ８（２）
東京学芸 なし Ａ ＢＣ ＢＣＤ あり なし ９（３）
お茶の水 あり Ａ Ｃ ＢＣＤ あり なし ９（２）
電気通信 なし Ａ Ａ Ａ あり 予定 １（０）




ＡＢＣ ＢＣＤ なし なし ６（２）
金 沢 なし Ａ Ａ Ａ あり あり ６（３）
福 井 なし ＡＢＣ ＡＢＣ ＡＢＣＤ あり あり ５（１）
静 岡 あり ＡＣ Ｃ ＣＤ なし なし ９（４）
京 都 なし ＡＣ Ａ Ａ あり なし １２（１）




奈良教育 あり Ａ補講 ＡＢＣ ＣＤ なし なし ８（４）
鳥 取 あり なし Ｃ Ｃ － － ４（２）
島 根 あり なし Ｂ Ｃ なし なし ４（１）
岡 山 あり＊ なし Ｃ Ｃ なし なし ６（２）
広 島 あり ＡＢＣ ＢＣ ＡＢＣＤ あり あり １４（５）
高 知 なし Ａ集中講義 Ｃ ＢＣＤ なし なし ４（２）
福岡教育 なし なし Ｃ ＢＣＤ あり なし ３（１）
熊 本 なし なし ＡＢＣ ＣＤ なし なし ７（５）
宮 崎 なし 見学 ＡＢＣ ＢＣＤ なし なし ４（１）
鹿 児 島 あり 国際交流会 Ｃ Ｄ あり あり ３（１）
琉 球 なし ＡＣ ＡＣ ＣＤ なし あり ５（１）
慶 応 なし なし ＡＢＣ Ａ なし なし ２１（９）



















































































































































































































































































日本語Ⅰ（漢字） 中・上級 （木）４限 文学部
日本語Ⅱ（文法） 中・上級 （木）２限 文学部
日本語Ⅲ（読解） 中級 （月）２限 文学部
日本語Ⅳ（作文） 中・上級 （金）２限 文学部
日本語会話 中・上級 （火）３限 文学部
日本語読解 中・上級 （火）２限 教育学部
日本語作文 中・上級 （火）１限 教育学部
日本語Ａ（読解） 上級 （火）１限 留学生センター
日本語Ｂ（聴解） 上級 （水）４限 留学生センター
日本語Ｃ（作文） 上級 （金）２限 留学生センター
日本語Ｄ（口頭表現） 上級 （水）３限 留学生センター
中級総合 中級 （火）４限 留学生センター
同上 中級 （金）２限 留学生センター
中級会話Ａ 中級 （火）３限 留学生センター
同上 中級 （金）３限 留学生センター
中級会話Ｂ 中級 （月）４限 留学生センター
同上 中級 （木）３限 留学生センター
上級漢字 上級 （金）４限 留学生センター
?????日本文化学 上級 （水）２限 文学部
日本語Ｅ（日本事情） 上級 （火）４限 留学生センター
日本事情Ⅱ 上級 （木）２限 留学生センター
文化と日本語 上級 （火）２限 留学生センター
???? 日本法政事情Ⅱ 上級 （金）５限 法学部
日本経済事情ⅡＡ 上級 （火）２限 経済学部
日本経済事情ⅡＢ 上級 （木）３限 経済学部?????




















































































On the reform of the ‘Japanese Studies’ programme
in Okayama University
Yoko Hirota and Masumi Oka
This paper is an investigation of the reform process of the ‘Japanese Studies’ programme commissioned by
the Japanese government (Monbukagakusho) in Okayama University. ‘The 100,000 overseas students reception
programme’ was announced in 1983 and local national universities have been expected to deal with the full−
scale internationalization since then. Keeping up with the trend, Okayama University started to accept students
for its ‘Japanese Studies’ programme three years later. During the 1990’s, the number of the International
Student Centres in national universities increased and they have played a central role in education for overseas
students. However, after the International Centre was set up in Okayama University in 1992, only the faculties
of Law, Literature and Economics were involved with the ‘Japanese Studies’ programme. Consequently several
problems occurred such as an insufficient number of the courses on offer resulting in students being forced to
opt for subjects unrelated to their major studies, a lack of activities like field trips and so on. In 1998, Oka
proposed that the whole system of the ‘Japanese Studies’ programme should be reformed and the International
Student Centre should play a key role in the new system. After extensive differences of opinion were ironed out,
his proposal will finally be realized making it possible for the International Centre and the other four faculties,
Law, Literature, Economics and Education to collaborate in organizing a much improved programme. As a
result of this collaboration, the number of courses will increase by almost three times as many as was previously
offered and a more efficient programme co−ordination will commence from the fall semester in 2001. For
students writing their final papers a more specialized and considered supervision will be available under the new
system. This is the beginning of the reforms but it should be thought of as a significant step towards establishing
a system that can comply with the requirements and the expectations of a selected and highly motivated group of
students.
１９７岡山大学における日本語・日本文化研修留学生受け入れ体制の改革について
－１７－
